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金の開発を進めており，Ti-6Al-4V 合金や Co-Cr-Mo 合金と同等以上の強さを示す
Au合金が得られる可能性が見えてきた． 
④英文
MRI artifact-free biomedical devices require diamagnetic metals indicating 
small volume-magnetic-susceptibility mismatch between the metal and 
surrounding tissues. The authors have developed new alloys based on Au, a 
biocompatible diamagnetic element, demonstrating susceptibility values close to 
surrounding tissues and high strength, simultaneously. And they found 
candidate Au alloys exhibiting strength similar to or higher than Ti-6Al-4V alloy 
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 最初に対象とした第２元素は Pt（磁化率：279 ppm）と
Pd（磁化率：806 ppm）である．Auと Pt，Pdとの合金の
磁化率は報告例 11, 12)があり，Au-Pt合金については非磁性

















































human tissue -7 ~ -11
whole blood -7.90



















図 1 Au-Pt合金の磁化率 
 
 





































































示す組成は 15Ta のみとなる．しかし，Au-15Ta 合金は時
効硬化性が低く，約 130HVに留まった． 

























































図 3 Au-7Nb-5Pt合金製試作脳動脈瘤クリップ 
 
 
図 4 Au-Ta合金，Au-Nb合金の磁化率 
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